







































Summary ： The present study was conducted in March 2007, to examine the present situ-
ation of JOCV in service of environmental education in Costa Rica and El Salvador, in order to 
recognize the problems JOCV are facing and to propose the possible support based on the ex-
periences and resources of Japan.  Types of materials and systems to support JOCV for envi-
ronmental education are proposed.  This study is a part of International Cooperation Initiative 
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力機構（JICA：Japan International Cooperation 
Agency）によって実施され、日本による海外支援活
動の重要な一環を占めている。2007 年 11 月末現在、



































2007 年 3 月 1 日～3 月 3 日、コスタリカによる隊員




















コスタリカ共和国は、面積は 51,100 km2、人口 413



















































国名 隊員名 派遣期間 配属先 任地
コスタリ
カ


















H. N. 2005 .4～
2007.4














































































エルサルバドルの JOCV は 2007 年 2 月 1 日現在、
36 名であった。うち、環境教育隊員は 3 名である。
同国は、中南米で初の隊員受入を行った国であるが、














































































































































































































































































































































































































































































と課題：Education for All （EFA）か，Education 
for Knowledge Economy （EKE）か．それとも Ed-
ucation for Sustainable Development （ESD）か？ 
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